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研究は分析概念として、Janet Carsten（1997, 2000, 2004）によって提示された「関係性」
relatednessを用い、ラヴァ人の婚姻におけるñɨəʔ ʔəɨñ （家に婚入する） と som ñoʔ （宴
































This study examines how Laveue people of Pa Pae village in Mae Sariang District, Mae 
Hong Son Province, enable the alternations of Laveue relatedness in the rise of inter-ethnic and 
inter-religious marriages, in parallel with the changes of marriage ceremonies. During the 
village study 2015-2017, I conduct kinship surveys, participatory observations, and informal 
interviews to answer three research questions; (1) how is intermarriage rising in Pa Pae village, 
(2) how has traditional Laveue marriage ceremony been changed accordingly, and (3) how has 
Laveue relatedness been adapted. I use the concept of relatedness proposed by Janet Carsten 
(1997, 2000, 2004) to comprehend the idioms of Laveue marriage: ñɨəʔ ʔəɨñ (marrying into the 
house) and som ñoʔ (feasting), where a post-marital residence pattern and a marriage feast are 
reformulated in the Laveue inter-ethnic and inter-religious marriages. 
Laveue people of northern Thailand have lived in the state of nearness and remoteness 
to Sgaw Karen and Tai Yuan peoples, especially in the terms of ethnicity, religion, relatedness, 
and locality. The peoples have intermarried with one another; meanwhile, the phenomena in 
the study village indicate two exclusive tendencies of inter-ethnic marriages within the same 
religions: (1) Laveue—Sgaw Karen Catholics and (2) Laveue—Tai Yuan animist-Buddhists. 
Most Sgaw Karen, either husbands or wives, move to live in Laveue village and convert to 
follow the household religion, whereas most Tai Yuan and other ethnic groups live outside the 
village and need not convert to follow his/her Laveue spouse’s religion.    
The study demonstrates that Laveue relatedness becomes visible at the time of marriage 
and this relation will be reciprocated over time after marriage. This post-marital residence is, 
therefore, transformed according to the marriage ceremony changes. Today, inter-ethnic and 
Christian marriage ceremonies contain only partial procedures of the traditional full version 
performed in Laveue—Laveue animists marriage ceremonies. Matrilocal and neolocal 
residence after marriage is an alternative to the intermarriage couples. Nevertheless, the 
essence of Laveue patrilocality has been enhanced through the heiresses who become 
“brothers” (ʔjiək pʰuʔ) to their siblings. The heiress gains more privileges in inheritance and 
succession by becoming a brother; thereby she has obligations to her related households. As a 
result, sibling relatedness is redefined among brothers and sisters themselves.  
The study suggests that Pa Pae villagers adapt their ethnic customs concerning practical 
relatedness. Beyond the varieties of marriage ceremonies, Laveue relatedness goes across 
ethnic, religious, and local boundaries. This study provides an alternative perspective to 
explore intermarriage phenomena in northern Thailand, which is not merely as the illustration 
of cross-cultural marriage tendency, but as an explanation of how peoples generate and sustain 
their familial relations.  
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の夫婦の居住地に着目して分析しようとした論文である。Relatedness とは人類学者 Janet 
Carstenによって提唱された概念であり、親族ルールに規定された社会という静態的な見方に
対して、状況に応じて人々が柔軟に親族関係を再編するあり方に注目するアプローチである。 






 第 2章 The Settingは、ラヴァ人および調査村の歴史・社会的な背景を述べ、後に続く諸章
における議論のコンテキストを提示する。 




 第 4 章 Marriage Context では、文献と聞き取りに依拠してまず伝統的なラヴァ人の結婚式
が詳述されたのち、悉皆調査をもとに民族・宗教的な通婚数、婚姻に際しての宗教改宗、結婚
後の居住パターンについて詳細なデータが提示される。 








 第 6章 Conclusionは、論文全体を簡潔にまとめ、上記の主張を再度強調している。 
 村落フィールドワークを行い、親族関係や婚姻に関して、著者は聞き取りと参与観察から詳
細かつ貴重な民族誌的データを収集することに成功している。村落の基本情報に関する複数回
にわたる戸別悉皆調査や村外居住カップルのものを含めた婚姻事例の詳細な調査は民族誌的
調査として模範的であり、筆者の卓越した調査能力を示している。それらのデータは第 4章で、
夫と妻それぞれの民族帰属および宗教帰属、婚姻後の夫婦の居住地という変数を用いて統計的
に集計し、7つの表として報告されている。 
 さらに収集されたデータに対しては堅実な分析がなされ、妥当な理論的な結論が提出されて
いる。一方で、データ分析における relatedness概念の用い方にはややあいまい、あるいはそ
れほど有効でない箇所が見られる。また詳細な民族誌でありながら、住民の声についての記述
が少ないため、住民自身が自らの文化の変化や通婚増加という現象をどう見ているかじゅうぶ
んに明らかになっていない。 
 しかしながら、フィールドワークで得られたデータにもとづき、ラヴァ人の親族体系、民族・
宗教的な通婚状況、結婚式の変化について詳細かつしっかりしたデータ提示を行っている本論
文は、現代における東南アジア少数民族の民族誌資料として大きな価値をもつと同時に、今後
の人類学における親族研究に対しても民族誌的な貢献となっている。収集された堅実かつ詳細
なデータの提示および妥当な理論的な分析を考慮して、本論文はじゅうぶんに学位授与にふさ
わしいものと審査員一同判断した。 
以上 
